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EXPERIMENTAL STUDIES ON SKIN GRAFTING 
RELATIONSHIP BETWEEN ITS SUCCESS AND SKIN TEMPERATURE 
by 
TosHIKAZU NAKAYAMA 
From the 2nd Surgical Division, Juntendo University School of Medicine 
(Director : Prof. Dr. KENJI TANAKA) 
Using adult rabbits, the autologous and the homologous skin grafting was 
studied, and the skin temperature was measured by a thermister both on the 
r舵 ipientand the surrounding donor areas. When the grafting was successful, the 
di百erencesof the skin temperature between both areas were less than 1.0。C one 
week after the grafting. Furthermore, to promote the autologous skin grafting, 
various kinds of medicine such as vitamin C, anti-histamine preparations, methionine, 
biogelatin, hyaluronidase, blood transfusion, and cortisone were administered to each 
rabbit respectively, and the best result was obtained when cortisone or anti-histamine 
preparations was administered daily for one week before the grafting. None of the 
homologous skin grafting was successful. The blood types of rabbits were divided. 
The survival time of the grafted skin which was performed between the踊 me
blood type and at the回 metime with the pre-operative desensibilization by cortisone 
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98%, Streptomycin 75%, Sulzol末 0.05gで 100%
Theradiazin注射液では 75%, 0.02 % Monafuracin, 
O.! % Rivanolは 100%の生着率を示し， 2%の
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自家皮！苗移値 （本実験〉
cl) ヒアルロニダーゼ使用群
DI・ 術後 1週間
D2・4・術後2週間
D3 術後3週間
術後24日目組織所見
D,I 佐芽屑の地生顕著に認められる
(H.E.染色）
←（中拡大〕
C) 愉ll施行群
EI・ 術後 l週間
E2・ 術後2週間
E3 術後3週間
術後24日目組織所見
E4・ 表皮はや》萎縮しているが点皮の血
管新生は顕著である（H.E.;
←（中広大）
自家皮膚移植（本実験）
f) レスタミン使用群
El・・・ 術ー後1週間
E2・・…術後2週間
E3・ 術後3週間
術後24日目組織所見
E4・司・角質層の形成及びE壬芽層の地主顕著で真皮の
血管新生を認め（るH.E.染色）
←（中拡大）
gJ コルチゾン使用群
GI・・ e術後1週間
G2・・術後2週間
G3・・・・術後3週間
術後24日目組織所見
G4・…・角質層， Jli芽層共に正常皮膚に近い像である
(H.E.染色）
←（中拡大）
. 
832 
a）無処置群： A'（＋）→A'（十）移植
b〕無処置群： A'H→A'H移植
Bl 
同 JPで
日本外科宝函第29巻第3号
同種皮膚移植（同型間移植）
h2 
i.2 
Al・…術後1週間
AZ・・・術後2週間
A3・・e 術ー後19日間
BI・ －－術後1週間
B2・・…術後2週間
B3・・・術後16日目
’f 
A3 
al 無処置群
A工
a) コルチゾン使用群
Al 
皮j者温度による値皮の研究
同種皮臓移植（対照）
A2 
Al・ ー術後1週間
A2・ －術後15日目
A3・・・ー 術後15日開
同 種皮膚移植（木実験j
AI・ ・術後1週間
A2・・ －ー術後2週間
A3・ 術後17日目
833 
834 
、
Dl 
日本外科宝函第29巻第3号
LJ，ξ 
C3 
同種皮膚移植（同型間移植）
コルチゾン使用群： A’仲）→A’（＋）移植
CI・・・術後 1週間
CZ・・・術後2週間
C3・ー 術ー後3週間
術後24日目組織所見
C4・ －表皮は肥厚増生し，真皮の結合織並びに
血管の新生顕著である一部に脂腺形成細
胞浸潤をみる（H.E.染色）
コルチゾノ使用群： A’｛ー｝→A，」｝移植
Dl・・ 一術後 1週間
DZ・ ・術後2週間
D3・・ －ー術後3週間
術後24日同組織所見
D.J・ －表皮の増生と ~'il支の血管新生は良好で
あるが，真皮の一部に変性像を認める
(H.E.染色）
